






Design of Defrosting Circui七sfor Refrigera七ors
Takanori Sakai ， Keiji Taniguchi 
The presen七 reportdea1s wi七htwo七ypesof七ransducers
for de七ec七ingthe frost， which are the rnost irnpor七an七 par七
of七hedefros七ingcircuits in refrigera七 ors~
These七ransducersare based upon七hefo11owing princip1es. 
(1 )The e1ectric resistance be七wcentwo para11el pla七econ-
duc七orsse七 upwi七hthe cooling pipe is decreased by the 
fros七 grownbetween七hern.Thevariation o.f this resistance 
is measured as七hevo1七agedrop across the load resis七or
which is connected in series with this 七ransducer~
(2)The vo1七agedrop across the 10ad resistor connec七edin 
series with a photo transis七oris decreased because the 
1igh七 path between the 1igh七 emi七 ingdiode and the 
photo七ransis七oris fi11ed with the frost， 
The comparator ou七putsigna1，depending on whe七herthe 
voltage drop across七heload resistor is larger or srnaユ1-





























と、乙の聞の電気抵抗が減少して抵抗 RLに微小電圧が発生する o との電圧は、
Vcc(電源電圧) RL 
Vcc -・・・ (1)4) Vo = -L P+RL a.b どーー /〆
ただし、 p 霜の固有抵抗
七:霜検出電極の間隔
で表わされ、電極板の寸法が 70x 70 mm， RL = 5. 6 M.日
のとき Voは30-50rnVである o
乙の電圧を増幅度 A(A=100)の高入力インピーダンス
直流増幅器で増幅する。増幅器の出力電圧 Vop= AVo 
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Q と V2との関係は、古(3)，(む)よりつぎのようになる o
3 .実験結果
霜






























10mV 50mV 100mV 500mV lV 
出力電圧 V2
図6 光透過方古による霜検出器の出力電圧 V2と霜量Q との関係
5V lOV 
図6はうも透過方設による霜検出器の出力電圧 V2と霜量 Q との関係を示す実験結果で








タの出力電圧は低下する o 乙の変化を陀較器により検出して除霜を仔なわせる O
1.の方法では平行電極板の間隠を、 II. の方法では防較器の基準電圧を、それぞれ冷
却効率が上がるように設定しておけば、効果的な除霜を行なうことが可能となる o
